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バイオイメージングによるアセチルコリン合成酵素
の細胞内機能解析




Analysis of intracellular translocation of










































1，900 。 1，900 
1，600 。 1，600 
3，500 。 3，500 
研究発表
( 1 )学会誌等
1. Matsuo A.~ Belliera lP.， Hisano T.， Aimi Y.， Yasuhara 0.， Tooyama 1.， Saito N.， Kimura H. 
(2005) Rat choline acetyltransferase of the peripheral type differs from that of the common 
type in intracellular translocation. Neurochem Int. 46， 423・33.
2. Yasuhara 0.， Aimi Y.ヲ ShibanoA.， Matsuo A.， Bellier JP.， Park M.， Tooyama 1.， Kimura H. 
(2004) Innervation of rat iris by trigeminal and ciliary neurons expressing pChAT， a novel 
splice variant of choline acetyltransferase. J Comp Neurol. 472，232-45. 
3. Akiguchi 1.， Tomimoto H.， Wakita H.， Kawamoto Y.， Matsuo A， Ohnishi K.， Watanabe T.， 
Budka H. (2004) Topographical and cytopa由ologicallesion analysis of the white matter in 
Binswanger's disease brains. Acta Neuropathol (Berl). 107， 563-70. 
4. Tomimoto H.， Lin J-Xi.， Matsuo A.， Ihara M.， Ohtani R.， Shibata M.， Miki Y.， Shibasaki H. 
(2004). Different mechanisms of ∞中uscallosum atrophy in Alzheimer's disease and 
vascular dementia. 1 Neurol. 251，398-406. 
5.遠山育夫，松尾明典，安原 治.(2004)孤発性Alzheimer病の遺伝的因子，日本臨床，
62巻増刊号 1，46-51. 
6. Yas吐1町a0.， Tooy田na1.， Aimi Y.， Bellier JP.， Hisano T.， Matsuo A.， Park M.， Kimura H. 
(2003) Demonstration of cholinergic ganglion cells in rat retina: expression of an altemative 
splice variant of choline acetyltransferase. J Neurosci. 23， 2872-81. 
7. Kanayama H.， Yasuhara 0.， Matsuo A.， Tooyama 1.，Aimi Y.， Bellier J.-P.， Nagy J.， 1.， Fukui K.， 
Kimura H. (2003). Expression of a splice variant of choline acetyltransferase in 
magnocellular neurons of the tuberomammillary nucleus of rat. Neuroscience 118， 243-51. 
8. Iwami M.， Tooyama 1， Kinoshita A.， Matsuo A.~ Oomura Y.， Sasaki K.， Kimura H咋 (2003)
Demonstration of Fibroblast Growth Factor Receptor-l in Rat Adrenal Gland as Revealed by 
Reverse Transcription-polymerase Chain Reaction and Immunohistochemistry". Acta 
Histochem. Cytochem. 36，353・359.
( 2) 口頭発表
1.松尾明典，J ean Pierre Bellier，久野 lE， 相見良成，安原 治，遠山育夫ラ斎藤尚亮，木村
宏， 2つのタイプのコリンアセチル基転移酵素の細胞内動態の差異 Differencesin 
intracellular translocation between two types of choline acetyltransferase of the rat.第27回
日本神経科学大会 2004年 9月 大阪
2.安原治，相見良成，松尾明典， Jean-Pierre Bellier，ラ MohamedElnasharty，遠山育夫，木村
宏ヲラット眼組織のコリン神経支配:新規アセチルコリン合成酵素pChATによる再評
価 Re-evaluation of cholinergic innervation of 凶 ocular tissues using choline 
acetyltransferase of a peripheral type as a marker. 第27回日本神経科学大会 2004年 9月
大阪
3. Matsuo A. Two types of rat choline acetyltransferase difer in intracellular translocation. 9th 




ための新しい cChAT抗体の開発.第45回日本組織細胞化学会総会 2004年 10月鹿
児島
5. Aimi Y.ラYas吐lara0.， Matsuo A.‘Tooyama 1.ヲ KimuraH.， Cholinergic extrinsic afferents ofthe 
gut. 16th Intemational Congress ofthe IFAAAugust， 2004 Kyoto， Japan 
6.花田桂司， J.P. Bellier，松尾明典，相見良成，安原治，遠山育夫，木村宏，ラット
エックリン汗腺における pChAT含有神経線維の局在 第 79回日本解剖学会近畿支部




8. Bellier JP.， Aimi Y.， Matsuo A.‘ Yasuhara 0.， Tooyama 1.，Kimura H.， Purification of pChAT， a 
novel splice variant of choline acetyltransferase， from porcine small intestine. 第46回日本神




10. Kanayama H.， Yas吐1町aO.，MatsuoA.句 Tooyama1.， Aimi Y.， Bellier JP.， Nagy JI.， Fukui K.， 
Kimura H.， Expression of a splice variant of choline acetyltransferase in magnocellular neurons 
of the tuberomammillary nucleus of rat. 6th IBRO World Congress of Neuroscience. July， 
2003 Prague， CZECH 
1. Bellier JP.， Aimi Y.， Park M.， Elnasharty M.， Minasch P.， Hisano T.， Matsuo A.‘Yasuhara 0.， 
Tooyama 1.， Kimura H.， Purification of pChAT， a novel splice variant of choline 
acetyltransferase， from porcine intestine. Ent怠ricNervous System 2003， An intemational 
conference devoted to studies of the enteric nervous system. July， 2003 Banff， Alberta， 
Canada 
12. Aimi Y.， Nakajima K.， Bellier JP.， Matsuo A.~ Yasuhara 0.， Tooyama 1.， Kimura H.， pChAT 
positive primary afferent neurons in the dorsal root ganglia project to the digestive仕actofrats. 
Enteric Nervous System 2003， An intemational conference devoted to studies of the enteric 
























3) P C 1 2細胞内における発現
非神経系細胞 HEK293において得られた知見が、神経系細胞である PC12でも同様である
かを検討した。その結果、 pChAT-GFPは、 PC12細胞内で発現させても、細胞質優位であり、また
cChAT-GFPは、細胞質および核内で観察された。したがって、 pChAT，cChATの細胞内分布は、細
胞種の影響を受けないものと考えられた。 PC12においても cChAT-GFP安定発現株を分離済みであ
り、今後 pChAT-GFP安定株も確立して、比較検討を進める予定である。
4)今後の展望
本研究の結果、 pChATの刺激に応じた核内移行が明らかになり、また、 cChATも定常状態
で核内に存在していることが明らかになり、 pChATおよび cChATの核内での機能を今後検索する
必要があるものと思われた。また、 PC12細胞系を用いて、細胞分化における pChATの役割も検討
していく予定である。
